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要約
本研究は、病院での学生主体による運動教室の実施が、学生自身に及ぼす効果について検討を









In the current study, a student-led exercise class was conducted in a hospital. This study
examined the effects of that class on the students themselves. Subjects were 6 college seniors
who were qualified in exercise instruction. A 3-month exercise class was conducted in 2
periods, and subjects were interviewed upon the conclusion of each period of the class.
Based on the results of those interviews, the students planned to work in a job involving
exercise instruction after graduation. This is presumably why they were able to devise an
exercise program themselves and instruct participants in exercising while being mindful of
the effectiveness of those activities, because an exercise class was conducted in a hospital. In
addition, the exercise class was conducted at a hospital, so students were able to actively
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manage risks for participants and to assess the effectiveness of the class. Moreover, as
exercise instructors the students were able to foster mutual understanding with medical
personnel. Results suggested that the current approach would be an effective form of
education for students who plan to work in a job involving exercise instruction after
graduation.
１．諸言
「高齢社会白書」によると 2017 年 10 月 1 日現在 65 歳以上の高齢者人口は過去最高の 3,515 万
人で、総人口に占める我が国の高齢化率は、27.7％となり世界に類をみない速度で高齢化が進行




































2017 年 6 月～2018 年 1 月までであった。
2-2．病院の概要



















運動教室は、2期実施され、1期目は 2017 年 6 月 9 日～8月 25 日（全 11 回）、2期目は同年 10
月 6 日～12 月 22 日（全 11 回）であった。運動教室は週 1回の頻度で、1回の時間は 13 時 30 分


















































運動指導を担当した学生 6名を対象に第 1期及び 2期運動教室終了後に、運動教室においてど
のような学びや体験があったかに関するインタビューガイドを用いて、半構造化面接法による調
査を実施した。第 1期運動教室終了後のインタビューガイドを表 4、第 2期運動教室終了後のイ




















統計処理の有意水準は、危険率 5％未満とした。データの分析は、統計分析ソフト SPSS 21.0J
（IBM SPSS Japan, Inc）を使用した。
なお、参加者個別の結果の入力、返却は学生が担当し、参加者全体の平均値の統計処理は、運
動教室終了後に筆者が行った。



































































東海学園大学紀要 第 23 号10
病院での学生主体の運動教室による教育効果 11
表 6．第 1期運動教室修了後のインタビュー調査の結果



























































































































東海学園大学紀要 第 23 号16
引用文献
1）内閣府編．2017．『平成 30 年版高齢社会白書』．p2
2）金子嘉徳，鞠子佳香，大竹佑佳その他．2016．多様な年齢・体力レベルの中高年者を対象とした集団型運
動教室の試み．体操研究 12(0)：p22-32
3）高橋珠美，大上安奈．2017．知的障がい者を対象とした運動教室実施と健康管理法の提案．地域活性化
研究所報 14：p13-17
4）丸山裕司．2013．地域在住高齢者を対象とした運動教室：運動教室参加者の心身の効果と補助学生の教
育効果について．聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部研究紀要(25)：p209-221
5）鳥居恵治，山下晋，藤原貴宏．2015．地域連携型親子体操教室におけるアクティブ・ラーニングの実践．
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学 地域協働研究 (1)：p57-63
病院での学生主体の運動教室による教育効果 17
